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   A statistic survey was made on the clini ical activities a＋． t．he Department of Urology，
  Hiroshima University Hospital during 1974． This reports includes number of patients， diseases
  at out－patienVdepartment and of inpatients， operations， urolo．crical and radiological exami－
  nations， and mortality． Besides， all the inpatients during 1968 to 1974 were diveded into the
  operative and non－operative group， and their age， mode of treatrnents and period of hospi－
  talization were surveyed respectively．
              ＿          について調査したので追加報告する．       緒     言
                              患者数（Fig 1， Table 1）
 1974年度の当教室における外来患者および入院患者
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Fig．1． Monthly details of patients．
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Table 1．
        仁平・ほか：









   1974年度広島大学臨床統計
      尿路性器腫瘍と性器疾患群は最：も多くみとめられた．
1150     外来患者のうち483名が他科より紹介されたもので
598     あり，内科，婦人科，外科などが大多数を占めてい
1748     た．また，274名は泌尿器科的検査で異常をみとめな
163@    かった症例である（Table 3）．以下各疾患別について
S4       略記する．217

























Upper urinary tract 311
Lower urinary tract 362





Table 4． Urogenital anomalies （outpatients）．
Newly diagロOsed CaSeS
 Nephroptosis
 Duplicated pelvis an（ル／・r ureter
 Renal aplasia
 Renal hyp・PlasiF
 R，nal ect・pi・with／質ith・・t fuSi・・．
 Horseshoe kidney
 ｝talrotation of kidney
 POエycystic kidney
 Solitary renal cyst
 Medu11ary sponge kidney











































Table 3． ’Diseases of other clinics （outpatients）．
























































Table 6． Urolithiasis （outpatients）．
Newly diagnosed cases
  Kidney
    Right
    Left
    Bilateral
  Ureter
    Right
    Left












  Upper urinary tract





  After upper urinary








  P3’elonephritis， acute
                 c’nronic
                 susp． of chronic
  Hydrenephrosis （nan－calculus）
  Renal papillary necrosis
  Contracted lcidne）一
  Renal hematuria （unknown cau＄e）
  Glomerulongphritis
  Nephrotic syndr’eme
  Acute renal failure （postrenal anuria）
  Chronic renal insurficiency
  Chronic renal failure
  Renovascular iryp’ertensioq
  I｛enal hypertension
  ｝lypertension
  Injury
  S。1itary kidn町after nephrectomy
    （not balculou．s， tbc， or tumor）
  Non－visualizing kidney
  Crystalluria
 Albuminuria （ursetermined cause）
  Hematuria （undetermined origin）
Ureter
  Obstruction， etc．
  Ureterovaginal fistula




























Table 7． Urogenital tumors （outpatients）．
Table 9．Other diseases of lower urinary tract
（outpatients）
ertwygsea
    Adrenal ・ I  S    Kidne｝r， parenchymal 1 7





Prostate． carcinoina        ，
                benign hyperp！asia
Testis
Retroperitoneal












    Kidney
    Ureter
    Prostate． carcinonla         ’
                  beniqLn’ h｝．perplasia
    Testis
    Retroperitoneal
  Follow－up cases
    A．fter adrenalectenvr
    After nephrectonty
    After total nephroureterectoay
    Bladder， after open surgery
             after TUR or fulguratien
             urinary diversion alone
    Prestatic carcinoma， after anti－andr’ogenic
                               therapy
    Prostate， BPH， after simple prostatectemy
                   after TUR
                   conservative alone
















    Acute
    Hemorrhagic
    ChrOllSC
    Cervical
    Trigonitis
  Er田resis
  Irritable bladder and／or rtervous pollakiuria
  Neurogenie dysfunction
  Bladder neck contracture
  Vesiceabdominal ’fistula
  Vesicovaginal fistula
  Vesicointestinal fistula
  Stress ．incontinence
  Incentinence （uRdeterminect cause）
  Difficult voiding （undetermined cause）
Urethra
  Urethr’itis
    Non－gonorrheal
    Gonorrheal
    Chronic
  Urethral ＄tricture
   After trauma
   After gonorrhea
   After op． on hypospadias
  Meatal stenosis
  Caruncle
  Polyp
  Urethral prolapse
  Urethral fistula
  LTrethral fistula after op． on hypospadias
  Urethrorectal fistula
  Urethrovaginal fistula
  Injury




























































Table 10． Other diseases of genital organs
     （outpatients）．
 総数は267例（15．1％）であり，不妊症103例が最：も
多く，例年に比較して慢性前立腺炎が増加していた．






















Table 14． Urogenital tumors （inpatients）．
 Inflannation
 Prostatitis， acute       chronic
 Seminal ve＄iculitis
 Epididymitis， acute
       chronic
 Balanopesthitis
 Sexual dysfunction











 1｛ydrecele ef testis or cord
 Spermatocele
 Varicecele of cord
 Centusion ef testis
 Incturation of penis





































Table 15． Urogenital anomalies （inpatients）．
幽Kidney
 Nephroptosis
 Duplicated pelvi＄ and／or ureter
 Horseshoe kidney
 Pelycystic kidney
 Solitary renal cyst
 Malrotation of kidney
Bladcter
 Vesical diverticulum




















Table 16， Other diseases （inpatients）．Table 18．Operations．
949
（A） Upper urinarir tract
 Kidney
    Pyelonephritis
    HydronePhrosis
    P）ronephresi＄
    Renal hematuria
    Glomerulonephritis
    Acute renal failure
    Chronic renal failure anti insufficiency
    Renal hypertension
    Renovascular hypertension
    Injury
  Ureter
    Stenosis， hydroureter












  Adrenalectom 2
2
 Kidney
   Exploration
   Nephrect6n－r
   Tetal nephrouretelrectornbT



















（B） Lower urinary tract
 B工adder
   Cystitis
   Nettrogenic bladder
   Bladder neck contracture
   Yesicointestinal fistula
  Urethra
    Urethral stricture
    Caruncle
    Prolapse
    Fistula （after ep． on bypospadias）






  Ileal conduit










  Total cystectomY
  Partial cystectomy
  Repair of’vesical perforat±on due te TtR
  Cystolithotemy
  Closure of vesicovagina！ fistula
























 RepAir of hypospadias
    Phalloplasty
 Repa． ir of urethral fistllla











able 17． Hospital death．
erminal stage of carcinoma
hronic renal failure







   Unflateral












































950              仁平・ほか：1974年度広島大学臨床統計


















 手術術式で最も多いものはTUR 34回（TUR－P 12，










































Oper己tive 117 118 】29 125 139121 115Male
Hon－operδtive76 69 48 5ア 弓6 58 47
Operative 30 29 30 25 28 41 25
Female
Non－operative19 24 23 21 14 10 29
Tota1 242 239230 228227 230 217




0讐910－1920－29 30－39 40－495 550－69 70－7980一     iRange｝
1968 16 4 12 1ア 16 25 28 24 4 4ア．46＋23．D1     一
（1－84）
1969 18 5 14 13 26 董5 34 21 0 45．45＋23．50     一
（5旧一78）
lg7e 1 20 7 15 16 26 21 24 26 3
1971 1 23 4 16 15 20 17 33 18 4
19フ2     14   8   11   ］5   24   23   28   34   10
1973 f ］3 9 15 21 2e 16 36 29 3




（ 3m一 8S ）
51．07 ＋ 22．36
C lm一 8B ）
47．63 ＋ 22．52


















Table 23．Number of inpatients in relation to
results of opeTative treatment．
      Period
qesult 196き19691970 1971 19ア2 973 T974
Healed or124 134151 14曙 159 150130
加proved （3｝ （31 （1） （D 16）
UnchaRged or8 7 5 2 5 6 5
aggrav己ted（2） （1》 〔2） （2）
Dねd 15 5 3 3 3 6 6
（2） （2） ω （1）
（ ｝： Nvmber ef patients associated with
   post－operative irradiation．
Tcable 24． Number of operative inpatients in relation to duration of hospital stay．
員ospita15tay





  ＋SD －
qaRge）
1968 7 24 20 23 26 7 6 10 8 ア 9 49．54i2
＋2ア．36一一365）
1959 4 32 37 19 19 5 15 4 3 3 5 40．88i5
＋24．28一一122）
1970 9 27 26 30 27 1辱 6 5 4 5 6 39．68i2＋23．80皷､24）
1971 14 16 27 31 22 填 8 2 5 2 9 43．00i2＋24．45齡K94）
1972 5 19 32 2ア 26 25 11 9 0 1 12 45．64i3＋22．84齡K05）
1973 4 16 26 37 2318 9 6 7 3 13 52．47i5＋24．51|T71）
1974 2 ユ8 24 22 21 11 19 フ 6 1 lo 48．03i7＋24．27|710）
Table 25． Nurnber of operative inpatients in relation to pre－operative duration．
Pre一。P． durat南on
_   （days｝
oe酒od
o－9lo－1920－2930－3940－4950－59 60－6970顧79 80－89 90－99、00一
属ean
@〔
  ＋5D －
qaR9ε｝
1968 58 48 18 8 8 4 τ 1 0 0 T 17．50i0
＋14．一一B1）
1969 69 40 24 6 5 1 0 0 0 o 11．60o0
＋10，一・68｝
1970 59 56 29 8 4 1 2 0 0 0 0 14．99i0
，㌔11｝
1971 55 60 16 12 1 2 1 1 τ 0 1 16．56i0
＋14． 一153｝





39 6s 3i ］2 6 2 2 o 1 o 1 1H一？4．T294｝5i
40 si 30 Ts T 3 T o o o e i堰|073．±6gii93
Table 26． Number of operative inpatients in relation to post－operative duration．
Post－OP． duration







】968 18 3ア 39 22 7 11 3 3 丁 0 6 31．93十 2L56
一｛1 國365）
1969 22 60 26 13 9 4 3 4 3 2 G 24．81＋20．22
一（2 一99）
1970 20 56 38 24 6 3 3 5 2 】 1 24．84÷ 18．71
一（1 一112）
1971 27 42 43 20 2 4 2 3 1 τ 5 26．33十 20．8g
一｛1 一210｝
1972 18 61 32 30 9 6 3 1 4 1 2 26．20十 19．19
｝（1 一111）
19フ3 22 6D 32 〕尊 13 4 6 3 o 4 尋 29．89＋22．58
一（2 一164）




   仁平・ほか：1974年度広島大学臨床統計
Number of non－operative inpatients in relation to age group．
ge（yr5＞ Medn÷5D0－9 10－1920－29 30－39 40－49 50－5960－69ア0－79 80一 一Perio Range）．
．τ968 4 6 B 14 10 13 1715 3 47．10
（6 一86）
1969 4 6 20 8 15 10 11 17 2 45．35
（1 一85）
1970 1 5 11 11 11 9 14 6 3 46．25
（ 9．一82）
1971 1 4 14 14 13 108 11 3 47．55
（4一82）
1972 4 o 7 8 12 10 7 9 3 47．94
（1 一85）
1973 4 2 6 3 9 10 14 17 3 53．95
（1 一86）
1974 o 3 8 10 9 17 10 16 3 52．77
（15一85＞














4（2） 46） 5（1＞ 5〔3｝ 5（2）
Dia1ysis之reat冊ent










Exa而nation alone 23 30 19 19 7 29 28
Poor r、5k for operation
5 5 5（1） 1 5 4 1
ACC重dental disch己rge 4 4
2 2 4（3） 5〔1） 1
Others 6（2） 5 5 8 9 4（1）  2
k1）
C ）： Number of hospital tieaths
Table 29． Number of non－operative inpatients in relation to duration of hospital stay．
ドospital st己y 閏gan＋SD（days） o－910－1920－29 30－39 40－495 甲5 60－697G一ア980－890－99．100一 （  一qange）Period
達968 16 21 17 9 7 5 2 2 2 1 B 50．31〔1 一355）
ig69 21 29 16 10 5 0 1 1 3 1 6 35．49
（1 一334）
197G 15 25 12 7 1 3 4 2 0 1 1 28．64ll一365）
1971 14 21 10 8 9 5 2 0 3 2 3 33．32
（3一i81）
1972 13 17 11 3 3 3 5 G 2 1 2 29．86
（1 一117｝
1973 20 23 6 7 3 2 2 … 1 o 2 24．70
（2 一18フ）


























 112， 675一一一682， 1974．
             （1975年7月22日受付）
